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One of the reasons why Thomas Hardy (1840-1928) was out of step 
with many of his contemporaries is that he was a great lover of 
ballads. His biography, The Life of Thomas Hardy, shows how he 
was raised in a ballad-like atmosphere. Consequently, ballad 
characteristics pervade much of his work. However, little criticism in 
the field has been published until now.
This paper is an attempt to fill in the void, focusing on the nine 
ballads cited in Tess of the d’Urbervilles (1891). A few lines in the 
novel concern five ballads, while other ballads are mentioned only 
by name without reference to their content. The stories of these 
ballads have not been adequately analyzed in any of the available 
research literature, even though story-telling is an essential element 
of the ballad. This research shows that all the ballads mentioned in 
the novel, with one exception, were chosen from those sung by 
villagers around Dorset where Hardy grew up.
The nine ballads are woven into the plot intentionally and help to 
mold the characters more completely into their circumstances. 
Moreover, some of the ballads foreshadow later developments in the 
story. Although these ballads have been generally disregarded by 
literary scholars, this paper shows how they play a significant role 
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詩を創作している。これらの作品には詩に限らず小説においても伝承バラッ
ド の 影 響 が 色 濃 く 見 ら れ、“. . . Hardy had relied for most of his 
success on the ballads.”１と彼の文学的成功はバラッドの伝統に負うとこ
ろが大きい、と指摘されている。Hardy の二度目の妻 Florence Emily 




















品の２行が挿入されたものが２編（“The Spotted Cow”と“The Ballad 
of the Mystic Robe”）、タイトルとその１節が挿入されたものが１編（“The 
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break o’the day”）、単にタイトルの記述だけのものが４編（“Cupid’s 
Garden”，“I have parks, I have hounds”，“The Tailor’s Breeches”






　イギリスの traditional song の収集家、Henry E. D. Hammond と
George Gardiner の２人が中心となり、1905年から1909年の間に Hardy の
故郷、Dorset 州を中心に彼と同時代の人々から聞き取った歌を記録し、
Folk-Song Society’s Journal in 1907 や Folk-Songs in England として出
版している。これらは現在、London の Vaughan William Memorial 
Library に所蔵され、“Hammond & Gardiner MSS”６としてデータベー
ス化されていることが分かった。それによると、彼らがイギリス南部の６州
で収集した約900曲の folksongのうち、764曲は Dorset州で収集されている。





















ていたのは、お気に入りの“The Spotted Cow”（Hammond & Gardiner 
MSS, S.4）９（４行７節）で、挿入の２行は“I saw her lie do’ ― own in 
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. . . they (female companies) could not refrain from mischie-
vously throwing in a few verses of the ballad about the maid 
who went to the merry green wood and came back a changed 





ていたと推測できる。例えばマザーグースの“The Milk Maid”，H&G 
MSS の中の“Down by the Woods and Shady Green Trees”（D. 719），
“Pretty Betsy the Milkmaid”（D.247），“Catch-Me-If-You-Can”（D.564）
11などが挙げられる。初めの４編は単に処女喪失を歌ったものであるが、
“Catch-Me-If-You-Can”の次の２節は他とは異なる状況描写をしている。
When 6 long months went over and past
　The fair maid she grew thick round the waist
I see those shady bowers
　I see those shady bowers st.5
When 9 long months were over and gone
　This young maid bore a beautiful son
But then there was no father
















かった。（“She tried several ballads, but found them inadequate. . .”
ch.16）ある日のこと、乳の出が悪い牛がいた。その時の様子は次のように
記述されている。
Songs were often resorted to in dairies hereabout as an 
enticement to the cows when they showed signs of withholding 
their usual yield; and the band of milkers at this request burst 
into melody. . . they (milkers) had gone through fourteen or 
fifteen verses of a cheerful ballad about a murderer who was 
afraid to go to bed in the dark because he saw certain brimstone 
flames around him, . . .12 (ch.17) (Italics mine)
　このバラッドは H&G MSS の中の“The Prentice Boy”（D.188）（８行
と４行混合の８節であるが、８行を４行に分けると14節となり、上記引用の



















織ってみる。そのとき彼女の脳裏に浮かんだのは、“That never would 
become that wife / That had once done amiss,”（ch.32）即ち、「一度
過ちを犯した妻に、それは決して似合わぬ」という歌詞である。これは母親
の愛唱歌“The Ballad of the Mystic Robe”「不思議な上着のバラッド」
の一部で、Thomas Percy編纂の Reliques of Ancient English Poetry『英
国古謡拾遺』（以下、Reliques と略す）の１番，vol.３，“The Boy and 
the Mantle”（４行と６行混合の45節）、あるいは Francis James Child
教授編纂の The English and Scottish Popular Ballads『英蘇バラッド集』
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　 Reliques と ESPB の 歌 詞 は“Itt shall neuer (never) become that 




た」（ch.32）と説明されているが、この作品は H&G MSS の中には存在し
ない。つまりテスの母親が歌っていたものは、Hardy の故郷 Dorset 州でよ
く歌われていたバラッドではなかったということである。しかし Hardy 自







ら庭園を散歩していた水夫が、二人の娘（. . . one was lovely Nancy so 






もう１編は“I have parks, I have hounds”である。これは Hampshire
州の Portsmouth で収集された“Come All Jolly Fellows”（H.912）（８
行２節）を指す。“Come all jolly fellows that loves to be mellow / 
Attend unto me and sit easy. . .”と始り、「僕には、猟園、猟犬、畑、

























　『テス』の中で引用されている最後の１編は“The break o’ the day”
（D.779）（８行４節）で、テスは涙を流しながらこの ditty（小唄）を歌う。
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Arise, arise, arise!
And pick your love a posy,
All o’ the sweetest flowers
That in the garden grow
The turtle doves and sma’ birds
In every bough a-building,
So early in the May-time,












収集した“Old Song sung at Melbury Osmond about 1820”の中から、
右側が“H&G MSS（D.779）”からの引用である。
So then he played it over
All on the pipes of ivory
So early in the morning
At the break o’the day!
O why should my true love
be banished from me
Or if he should die
I shall never see him more
Hardy の引用の方は「恋人が吹くフルートの音が、朝ぼらけの中に緩やか
に流れる情景」で終わり、一方は「恋人たちの悲しい別れ」を暗示して終わ
る。両方のヴァージョンが Dorsret 州に流布していたが、Hardy が穏やか






















. . . village tradition ― a vast mass of unwritten folk-lore, local 
chronicle, local topography, and nomenclature ― is absolutely 
sinking, has nearly sunk, into eternal oblivion. . . there is no 
continuity of information, the names, stories, and relics of one 





　挿入全９編の作品は、イギリス南部の Dorset 州、Somerset 州、
Hampshire 州、Worcestershire 州の村人たちや吟遊詩人により、実際に
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うにバラッドを使ったか―」のパネリストの一人として、ハーディ担当用に準備した
原稿に加筆したものである。
　テキストは Thomas Hardy, Tess of the d’Urbervilles. London: Macmillan, 
1960. を使用。
１  Blunden, Edmund. Thomas Hardy. London: Macmillan, 1942， 103
２  Hardy, Florence Emily. The Life of Thomas Hardy. London: Macmillan, 
1965. (Ist ed., 1930)
３  “Ballad”という語は、ラテン語の“ballare”（to dance）を意味し、もともと
ダンスに合わせて歌われた歌を指していた。その後、ヨーロッパ各地で歌い継が
れてきた多種多様な口承物語詩を指すようになった。“Ballad”の定義は学者に
より様々で、未だに統一されたものはない。The English and Scottish 
Popular Ballads 10巻本を１本（selection）に纏めた G. L. Kittredge は、“A 
BALLAD is a song that tells a story, or ― to take the other point of 
view ― a story told in song. More formally, it may be defined as a 
short narrative poem, adapted for singing, simple in plot and metrical 
structure, divided into stanzas, and characterized by complete 
impersonality so far as the author or singer is concerned.”と定義して
いる。
G. Malcolm Laws, Jr., The British Literary Ballad: A Study in Poetic 







５  Hardy の作品とバラッドとの関係についての論文と著書は、下記の３編が主要
なものであろう。
１ ）Davidson, Donald. “The Traditional Basis of Thomas Hardy’s 
Fiction”, The Southern Review, Vol.1. Baton Rouge: Univ. of London 
Press, 1940-41.
２ ）Gunn, Thom. “Hardy and the Ballads”. D. Davie ed. Agenda, 
Thomas Hardy Special Issue, 1972.
３ ）Brown, Douglas. Thomas Hardy. London: Longman, 1961.
Cf. “The Uniqueness of His Art” in Part II: Novels and Stories
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“The Harvest of the Novels” in Part III: Poems
６  Cf. http://library.efdss.org/archives/
７  Saydisc Records, England, 1995.
８  “Between the mother, with her fast-perishing lumber of superstitions, 
folk-lore, dialect, and orally transmitted ballads, and the daughter. . . 
there was a gap of two hundred years as ordinarily understood.” (ch.3)
９  バラッド名の後の括弧内は、その収集場所と通し番号を示す。以下、“Hammond 
& Gardiner MSS”は省略し、“Cupid’s Garden”（D.370）のように記す。因
み に、Ｄ は Dorset 州、Ｓ は Somerset 州、Ｈ は Hampshire 州、Wr. は
Worcestershire州の略である。
10  Cf. “Tam Lin” (No.39) in The English and Scottish Popular Ballads, 
Vol.1.
She had na pu’d a double rose,
　A rose but only twa
Till up then started young Tam Lin,






11  Cf. Jackson-Houlston, Caroline. “Thomas Hardy’s Use of Traditional 
Song”, Nineteenth-Century Literature, Vol.44, No.3（Univ. of California 
Press, Dec., 1989, 323
12  この個所は次のように歌われている。
I wistfully looked on him (master)
　but very little said
I called for a candle
　to light myself to bed
And all of that long night
　no comfort could I find
For the burning flames of torment
　before my eyes did shine st.6 　　　　　　
13  “. . . and the simple silly words of the songs resounding in painful 
mockery of the aching heart of the singer!” (ch.49)
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14  ハーディは、「“ballad”，“lyric”，“narrative”に関して、特に区別はしない」
と述べている。Cf. The Life of Thomas Hardy, 359
15  Hardy, Florence Emily. 312-3
16  “Let me repeat that a novel is an impression, not an argument; and 
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